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ل ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭﹺ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻴﺔ ﺩﺍﺨ َ

ﺕ ﻗﺴﻁﺎﹰ ﻻ ﺒﺄﺱ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡﹺ
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭﹺ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺎﻟ ﹾ
ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻴﻴﻥ  ،ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺩ ﺩ ﺍﻟﺨﺒﺭﹺ ﺃﻭ ﺘﻌﺩ ﺩ ﺍﻟﻨﻌﺕ ﺃﻭ ﺘﻌﺩ ﺩ ﺍﻟﺤﺎل  ...ﺃﻟﺦ .

ﻥ ﻓﻲ ﻋﺩﺍﺩ
ﻟﻘﺩ ﺴﻠﹼﻁﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ ﹸﺔ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻜﺎ ﺩ ﺘﻜﻭ 
ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻅﻬ ﺭ ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ ﺒﺸﻜلٍ ﻭﺍﻀﺢﹴ  ،ﺒل ﺠﺎﺀﺕ ﺤﻴﺜﻴﺎﺘﹸﻬﺎ
ﺹ ﻤﻀﻤﻭﻨﹸﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﺠلﱠ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵﹺ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺎﻟﻬﺎ
ﻤﺒﺜﻭﺜﺔﹰ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ  ،ﻭﻴﺘﻠﺨ 

ﻴﻨﺼﺏ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﹺﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺒﺩﺍلِ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺒﺩﺍلِ
)ﺍﻻﺸﺘﻤﺎل ﻭﻜلّ ﻤﻥ ﻜل ﻭﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻜل( ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻤﺭﺓﹰ ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ

ﻁ
ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﹼﻌﺩ ﺩ ﺒﺩﻭﻥﹺ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻟﻔﻅﻴﺔ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺭﺒ ﹸ
ﻤﺒﺩلٍ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺸﺭﻁ ﺃ 

ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻌﻁﻑ. 
ﻕ
ﺇﻥ ﻤﺎ ﻴﺜﻴ ﺭ ﺍﻻﺴﺘﻐﺭﺍﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻠﺒﺩل ﻗﺩ ﻨﺩﺭ ﺍﻟﺘﻁﺭ ﹸ

ﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺏﹺ
ﻥ ﻨﺎﻗﺸﻪ ﺍﺒ 
ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻜﺘﺏﹺ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻤﻨ ﹸﺫ ﺒﻭﺍﻜﻴﺭﹺ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃ 

ﺕ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﺠﻭﺍﺯﹺﻩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ،
ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﹺﻪ ﺍﻷﻤﺎﻟﻲ  ،ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﹾ
ﻥ ﻋﻁﻴ ﹶﺔ  ،ﺜﻡ ﺍﻟﻌﻜﺒﺭﻱ ، ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ، ﻓﻲ
ﻭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﻡ ﺍﺒ 
ﻤﻘﺎﺒلِ ﺫﻟﻙ ﺍﺘﺨ ﹶﺫ ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺒﻌﺩﻫﻡ ﻁﺭﻴﻘﺎﹰ ﻤﻐﺎﻴﺭﺍﹰ ﻓﻤﻨﻌﻪ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﻅﺭﺘﻪ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴ ﺔ
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ﻩ ﻤﻥﺭ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺠﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﻪ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻗﺩ ﺘﺄﺜ ﻤﻨﻬﺠ ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ
.  ﻭﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺴﻔﺎﻗﺴﻲ،ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ
Abstract
The multifunctionality of a grammatical elements within
the range of compositional styles is one of the linguistic
phenomena, which won a share quite a bit of attention
grammarians, including multi-story or multi epithet or
multiple case ... etc.
The study has highlighted the issue almost in counter
grammatical issues that features did not appear clearly,
but came merits Mbthoth here and there, and boils down
to content that most of the debate, which have long been
focused essentially on the issue of multiple substitutes in
general, and the multiplicity of substitutes (inclusion and
all of each and some of the all), especially once again
after one of the Changer provided that the multiplicity
without the presumption of verbal, a link by the
conjunction.
What is surprising that the multifunctionality of the
allowance may rarely touched upon in the books of the
grammarians since the early authoring grammar to be
discussed by the son of the eyebrow in his aura of hopes,
then the first signals from the permissible when the
commentators came, and led by the son of Atia, then
Akbari, then Elzimkhshari In contrast, Abu Hayyan after
them took a different route Fmnah according to mental
and logical outlook, and it seems that his approach is here
has been influenced by who came after him from the
commentators, especially Ambassaksa and Halabi.
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ـ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ـ

ل ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ
ﻲ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭﹺ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻴﺔ ﺩﺍﺨ َ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔ 
ﺕ ﻗﺴﻁﺎﹰ ﻻ ﺒﺄﺱ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡﹺ
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫ ﹺﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺎﻟ ﹾ
ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻴﻴﻥ  ،ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺩ ﺩ ﺍﻟﺨﺒﺭﹺ ﺃﻭ ﺘﻌﺩ ﺩ ﺍﻟﻨﻌﺕ ﺃﻭ ﺘﻌﺩ ﺩ ﺍﻟﺤﺎل  ...ﺃﻟﺦ .
ﻥ ﻓﻲ ﻋﺩﺍﺩ
ﻟﻘﺩ ﺴﻠﹼﻁﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ ﹸﺔ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻜﺎ ﺩ ﺘﻜﻭ 

ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻅﻬ ﺭ ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ ﺒﺸﻜلٍ ﻭﺍﻀﺢﹴ  ،ﺒل ﺠﺎﺀﺕ ﺤﻴﺜﻴﺎﺘﹸﻬﺎ
ﺹ ﻤﻀﻤﻭﻨﹸﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﺠلﱠ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵﹺ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺎﻟﻬﺎ
ﻤﺒﺜﻭﺜﺔﹰ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ  ،ﻭﻴﺘﻠﺨ 
ﻴﻨﺼﺏ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﹺﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺒﺩﺍلِ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺒﺩﺍلِ

)ﺍﻻﺸﺘﻤﺎل ﻭﻜلّ ﻤﻥ ﻜل ﻭﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻜل( ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻤﺭ ﹰﺓ ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ
ﻁ
ﻥ ﺍﻟﺘﹼﻌﺩ ﺩ ﺒﺩﻭﻥﹺ ﻗﺭﻴﻨ ﺔ ﻟﻔﻅﻴﺔ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺭﺒ ﹸ
ﻥ ﻴﻜﻭ 
ل ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺸﺭﻁ ﺃ 
ﻤﺒﺩ ٍ
ﻑ ﺍﻟﻌﻁﻑ. 
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺤﺭ 

ﻕ
ﺇﻥ ﻤﺎ ﻴﺜﻴ ﺭ ﺍﻻﺴﺘﻐﺭﺍﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻠﺒﺩل ﻗﺩ ﻨﺩ ﺭ ﺍﻟﺘﻁﺭ ﹸ

ﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺏﹺ
ﻥ ﻨﺎﻗﺸﻪ ﺍﺒ 
ﻱ ﺇﻟﻰ ﺃ 
ﻑ ﺍﻟﻨﺤﻭ 
ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻜﺘﺏﹺ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻤﻨ ﹸﺫ ﺒﻭﺍﻜﻴﺭﹺ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴ 
ﺕ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﺠﻭﺍﺯﹺﻩ ﻋﻨ ﺩ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ،
ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﹺﻪ ﺍﻷﻤﺎﻟﻲ  ،ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﹾ
ﻥ ﻋﻁﻴ ﹶﺔ  ،ﺜﻡ ﺍﻟﻌﻜﺒﺭﻱ ، ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ، ﻓﻲ
ﻭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﻡ ﺍﺒ 

ل ﺫﻟﻙ ﺍﺘﺨ ﹶﺫ ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺒﻌﺩﻫﻡ ﻁﺭﻴﻘﺎﹰ ﻤﻐﺎﻴﺭﹰﺍ ﻓﻤﻨﻌﻪ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻨﻅﺭﺘﻪ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴ ﺔ
ﻤﻘﺎﺒ ِ
ﻥ ﻤﻨﻬﺠﻪ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻗﺩ ﺘﺄﺜ ﺭ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺠﺎﺀ ﺒﻌﺩﻩ ﻤﻥ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ، ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃ 
ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ،ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺴﻔﺎﻗﺴﻲ ﻭﺍﻟﺤﻠﺒﻲ. 

ﺝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻷﻨﻤﺎﻁ ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔ ﹸﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴ ﹸﺔ ﻟﻠﺒﺩل
ﻥ ﺇﻨﺘﺎ 
ﺇ

ﺽ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻏﺭﺍ ﺽﹴ
ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ ﻭﺜﻴﻘﺎﹰ ﻭﻤﻠﺤﺎﹰ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠ ﺔ ﻷﻏﺭﺍ ﹴ
ﻕ ﺒﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﺎلِ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡﹺ ﺃﻭ ﺭﻏﺒﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻴﻌﺒ ﺭ ﻋﻥ ﻤﻘﺎﺼﺩﻩ
ﺘﺘﻌﻠ ﹸ

ﻭﻴﻨﻭﻱ ﺇﻴﺼﺎﻟﹶﻬﺎ ﺒﺸﻜلٍ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻴﻀﺎﺤﺎﹰ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﹰ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ )ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ( .
 ﺣﻘﻴﻘﺔﹸ ﺍﻟﺒﺪﻝ

ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻴﻭﻥ ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎﹰ ﻟﻠﺒﺩلِ ﺤﺩﻭﺩﺍﹰ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔﹰ ﻭﻤﻌﺎﻨ ﻲ

ﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ
ﺍﺼﻁﻼﺤﻴﺔﹰ ﻤﺤﺎﻭﻟﻴﻥ ﺘﻠﻤﺱ ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭ ﹶ
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ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﹼﻤﻁ ﺍﻟﺘﹼﺭﻜﻴﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﺭ ﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻠﻐ ﹸﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴ ﹸﺔ ﻋﻥ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺎﺕ ،
ﻓﻌﺭﻓﻭﻩ ﻤﺭ ﹰﺓ ﺒﺄﻨﹼﻪ )) :ﻤﺎ ﻴﺫﻜ ﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﹺ ﻭﺍﺴﻁ ﺔ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻌﻁ ﻑ
ﻕ ﺒﺎﻷﻭلِ((
ﻥ ﻴﻌﻠﹼﻕ ﺒﻪ ﻏﻴ ﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﻠ ﹸ
ﻋﻠﻰ ﻨﻴ ﺔ ﺃ 

ﺍﻟﻤﻘﺼﻭ ﺩ ﺒﺤﻜﻡﹴ ﺒﻼ ﻭﺍﺴﻁﺔ((
ﺒﺎﺴﻡ ﻗﺒﻠﹶﻪ((

)(٣

)(٢

)(١

 ،ﻭﻤﺭﺓ ﺒﺄﻨﹼﻪ )) :ﺍﻟﺘﹼﺎﺒ ﻊ

 ،ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻭﻥ ﺒﺄﻨﹼﻪ ))ﺘﺎﺒﻊ ﻤﺴﺒﻭﻕﹲ

 ،ﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻔﺕ ﺍﻟﻨﹼﻅﺭ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤ ﹺﺭ ﻫﻭ ﺃﻨﹼﻬﻡ ﺍﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ

ﻥ ﻫﻤﺎ :
ﺃﻤﺭﻴ ﹺ

ﺏ ﺍﻟﺒﺩلِ )ﺃﻱ  :ﺍﻟﻤﺒﺩل ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻟﺒﺩل( ﻴﺸﻜﻼﻥﹺ
 .١ﺃﻥ ﺍﻟﻁﹼﺭﻓﻴﻥﹺ ﻓﻲ ﺒﺎ ﹺ
ﻑ
ﻋﻨﺼﺭﻴﻥﹺ ﻟﻐﻭﻴﻴﻥﹺ ﻤﻬﻤﻴﻥﹺ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﹼﺭﻜﻴﺏﹺ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻭﻴﻬﻤﺎ  ،ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﹼﺭ ﹶ
ﺍﻟﺜﹼﺎﻨﻲ )ﺃﻱ  :ﺍﻟﺒﺩل( ﻴﻌ ﺩ ﺍﻟﻨﹼﻭﺍ ﹶﺓ ﻟﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ،
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺘﺸﻔﹸﻪ ﻤﻥﹺ ﻤﻘﻭﻻﺕ ﻜﺒﺎﺭﹺ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻴﻴﻥ ﺃﻤﺜﺎلِ ﺍﺒﻥﹺ ﺍﻟﺤﺎﺠﺏﹺ

ﺕ
ﻕ ﺒﻴﻨﹶﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻨﻭﻉﹴ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﹼﻭﺍﺒﻊﹺ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﹼﻌ ﹸ
)٦٤٦ﻫـ(  ،ﻓﺈﻨﹼﻪ ﻴﻔﺭ ﹸ
ل ﺃﺼلٌ ؛ ﻷﻨﹼﻪ ﻤﻘﺼﻭﺩ ، ﻭﺍﻟﺼﻔ ﹶﺔ ﻓﺭﻉ ؛ ﻷﻨﻬﺎ
ﻤﻌﻠﻼﹰ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ)) ﺍﻟﺒﺩ َ
ﺘﺘﻤﺔﹲ((

)(٤

.

ل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻫﻭ
ﻥ ﻴﻌﻴﺵ )٦٤٦ﻫـ( ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭ َ
ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺸﻴ ﺭ ﺍﺒ 

ﺙ
ل ﻤﻨﻪ ؛ ﻷﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺇﻴﻀﺎﺤﻪ ﻴﺭﺘﻜ ﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻴ ﹸ
ل ﻻ ﺍﻟﻤﺒﺩ ُ
ﺍﻟﺒﺩ ُ
ل  :ﺇﻥ)) ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎ ﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﻤﻴﻥﹺ _ ﺃﻋﻨﻲ  :ﺍﻟﺒﺩل ﻭﺍﻟﻤﺒﺩل
ﻴﻘﻭ ُ
ﻤﻨﻪ _ ﻫﻭ ﺍﻟﺜﹼﺎﻨﻲ((

)(٥

.

ل ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡﹺ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉﹺ
ﺱ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎ ِ
ﻙ ﺍﻷﺴﺎ 
 .٢ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﺭ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﹼﻭﺍﺒﻊﹺ  ،ﺇﺫ ﻴﻘﺼ ﺩ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴ ﻡ ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻪ ﻟﻠﺘﺄﻜﻴﺩ ، ﺃﻭ ﺃﻨﹼﻪ ﻴﺒﻬﻤﻪ ﻋﻠﻰ
ل
ل ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺒﻬﺎﻡ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﺭﺠﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻘﻭﻟِﻬﻡ )) :ﺍﻟﺒﺩ ُ
ﺏ ﺜﻡ ﻴﺯﻴ ُ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁ ﹺ

ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭ ﺩ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡﹺ((

)(٦

.

ل ﺍﻟﺒﺩل ﻓﻲ
ﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎ َ
ﻕ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﺒﺭﺠﺸﺘﺭﺍﺴﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃ 
ﻭﻴﻨﺒ ﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺭ ﹸ
ﺍﻟﺘﹼﺭﺍﻜﻴﺏﹺ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻴﻌﻭ ﺩ ﺇﻟﻰ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﺼلِ  ،ﺇﻻ ﺃﻨﹼﺎ ﻨﺭﺍﻩ ﺨﺎﺼﺎﹰ

ﺒﺎﻟﻠﻐ ﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴ ﺔ  ،ﻓﻼ ﻨﺠ ﺩ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺁﺜﺎﺭﺍﹰ ﻗﻠﻴﻠ ﹰﺔ ﻓﻲ ﺴﺎﺌﺭﹺ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴ ﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
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????????? ???????? ??? ???????????? ?????? ????:

 

 ،ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺘﹼﺭﻜﻴﺏﹺ ﺃﺼلٌ ﺁﺨ ﺭ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻜﻭﻥﹺ ﺍﻟﻜﻼﻡﹺ ﻤﺒﻬﻤﺎﹰ ﺃﻭ ﺨﻁﺄً
ﻓﻲ ﺍﻷﻭلِ ﺜﻡ ﻴﺴﺘﺩﺭﻙ ﺃﻭ ﻴﺼﺤﺢ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﻟﻲ ﺍﻻﺸﺘﻤﺎلِ ﻭﺍﻟﻐﻠﻁ

)(٧

.

 ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ

ﺇﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻠﻐ ﺔ ﻟﺘﺭﻜﻴﺏﹴ ﻟﻐﻭﻱ ﻴﺤﻭﻱ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩلِ ﻴﺤﺘﻡ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ،

ﻭﻫﻭ ﺃﻨﹼﻪ ﻴﺭﺍﺩ ﻤﻨﻪ ﻭﻅﻴﻔﺔﹰ ﺩﻻﻟﻴﺔﹰ ﻻ ﺘﺘﺄﺘﻰ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼلِ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻪ  ،ﻭﻗﺩ

ل ﺍﻟﺘﹼﻔﺴﻴﺭﹺ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽﹺ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ، ﻭﻤﻥ
ﻨﺒﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺀ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻴﺔ ﻭﺃﻫ ُ
ﺃﻫﻤﻬﺎ :
ﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒـ )ﺍﻹﻴﻀﺎﺡﹺ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻴﻬﺎﻡﹺ(  ،ﺇﺫ ﻗﺩ
 .١ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﹼﻭﻫﻡ  :ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻁﻠ ﹸ
ل ﻤﻨﻪ ﻴﺸﻭﺒ ﻪ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏﹺ  ،ﻓﻴﻌﻤ ﺩ
ﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩ ُ
ﻴﻜﻭ 
ﻥ ﺼﻔﺎﺘﻪ ﻓﻴﺅﺘﻰ ﺒﺎﻟﺒﺩلِ
ﺍﻟﻤﺘﻜﻠ ﻡ ﺇﻟﻰ ﻜﺸﻑ ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻠﺘﺒﺴﺔ ﺒﻐﻴﺭﹺﻩ ﺃﻭ ﺘﺒﻴﺎ ﹺ
ﻷﺠل ﺫﻟﻙ  ،ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴلِ ﺒﺩلِ ﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻭلِ

ﺕ
ﺕ ﺯﻴﺩﺍﹰ ﺃﺨﺎﻙ  ،ﻓﻘﺩ ﺭﻓﻌ ﹶ
ﺕ  :ﺭﺃﻴ ﹶ
ﻟﻠﺒﻴﺎﻥﹺ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻹﻴﻬﺎ ﹺﻡ  ،ﻓﺈﻨﹼﻙ ﺇﺫﺍ ﻗﻠ ﹶ
ﺥ ﻻ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ﻭﻻ ﻏﻴﺭﹺﻩ
ﺕ ﺍﻹﺒﻬﺎﻡ ﺒﺄﻨﻙ ﺘﺭﻴﺩ ﺒﺯﻴﺩ ﺍﻷ ﹺ
ﻙ ﻭﺭﻓﻌ ﹶ
ﺍﻟﺸﹼ 

)(٨

.

ﻥ ﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ
 .٢ﺍﻟﺘﹼﺄﻜﻴﺩ  :ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺇﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﹼﺤﺎ ﺓ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ )١٨٠ﻫـ( ﻫﻭ ﺃﻭل ﻤ 
ﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌلِ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭ ﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺩلِ ﻓﻲ )ﺒﺎ 
ﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﺴ ﻡ ﺁﺨﺭ  ، (...ﻭﺫﻜﺭ ﺃﻥ
ل ﻤﻜﺎ 
ل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻡﹺ ﺜﻡ ﻴﺒﺩ ُ
ﻴﺴﺘﻌﻤ ُ
ل ﻤﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﻡﹺ ﺍﺴﻡ ﺁﺨ ﺭ ،
ل ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﺍﺤ ﺩ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎل  :ﻭﻴﺒﺩ ُ
ﺍﻟﻌﺎﻤ َ

ﺕ ﻗﻭﻤﻙ ﺃﻜﺜﺭﻫﻡ ،
ل ﻓﻲ ﺍﻷﻭلِ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻙ  :ﺭﺃﻴ ﹸ
ل ﻓﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﻋﻤ َ
ﻓﻴﻌﻤ ُ

ﺕ ﺜﻠﺜﻲ ﻗﻭﻤﻙ ،ﺇﺫ ﺃﻨﹼﻪ ﺜﻨﹼ ﻰ
ﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﻭﻤﻙ  ،ﺃﻭ ﺭﺃﻴ ﹸ
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﹼﻪ ﺃﺭﺍﺩ : ﺭﺃﻴ ﹸ
)(٩

ﺍﻻﺴﻡ ﺘﻭﻜﻴﺩﺍﹰ

.

ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺠﻠﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻗﻭﻟِﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ = < ; : 9 M
> ? @ ]L IH G F E D C B Aاﻟﺷورى، [٥٣-٥٢:
ﻑ ﺒﺄﻨﹼﻪ ﻜﻼﻡ ﺘﺎ ﻡ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻤﺎ
ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺩلِ  L@ ?Mﻴﺘﹼﺼ ﹸ
ﻁ ﺍﷲِ
ﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﻫﻭ ﺼﺭﺍ ﹸ
ل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍ ﹶ
ﺒﻌﺩﻩ ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﺩ ﱡ
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ﺴﺒﺤﺎﻨﹶﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ  ،ﻭﻻ ﻴﺸﻙ ﺃﺤﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ،ﻭﻟﻜﻥ ﺠﻲﺀ ﺒﺎﻟﺒﺩلِ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ
ﺍﻟﺘﹼﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻴﻪ

)(١٠

.

ﺹ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 .٣ﺍﻟﺘﹼﺨﺼﻴﺹ  :ﺇﻥ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹﹺ ﺍﻟﺒﺩلِ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠ ﺔ ﺘﺨﺼﻴ 
ﺏ ؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ))ﻴﺼﻴ ﺭ ﻤﺫﻜﻭﺭ ﺍﹰ
ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻟﺘﺒﻴﺎﻥﹺ ﻤﻼﻤﺤﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁ ﹺ

ﻤﺭﺘﻴﻥﹺ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤﻭﻡﹺ ﻭﺍﻟﺜﹼﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹﹺ((

)(١١

.

ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻪ ﻗﻭﹸﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ? > = < ; : 9 8 7M :
ل ﻤﻥ
@ ] L C B Aاﻟﻔﺎﺗﺣﺔ، [٧-٦:ﻓﺈﻥL< ;M ﺃُﺒﺩ َ
ﻗﻭﻟِﻪ L9 8M؛ﻭﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ٥٢٨) ﻩ( ﻗﺎﺌﻼﹰ :
ﺕ :ﻓﺎﺌﺩﺘﹸﻪ ﺍﻟﺘﹼﻭﻜﻴ ﺩ ؛ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﹼﺜﻨﻴ ﺔ
ﺕ:ﻤﺎ ﻓﺎﺌﺩ ﹸﺓ ﺍﻟﺒﺩلِ؟...ﻗﻠ ﹸ
))ﻓﺈﻥ ﻗﻠ ﹶ
ﺕ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺠﻤﻼﹰ ﺃﻭﻻﹰ ﻭﻤﻔﺼﻼﹰ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ((
ﻭﺍﻟﺘﹼﻜﺭﻴﺭﹺ...؛ ﻷﻨﹼﻙ ﺜﻨﻴ ﹶ
 ﺗﻌ ﺪﺩ ﺍﻟﺒﺪ ﹺﻝ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﻭﺍﳌﺎﻫﻴﺔ

)(١٢

.

ﺇﻥ ﺍﻟﺘﹼﻜﺭﺍﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺁﺨﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﹶﻪ ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ )٧٤٥ﻩ( ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ

ﻤﺭﺍﺩﻓﺎﹰ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢﹺ ﺍﻟﺘﹼﻌﺩ ﺩ  ،ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﹼﻌﺩﺩ ﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺩﺍﻭﻻﹰ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ل ﻋﺎ ﻡ ﻓﻲ ﺃﺒﻭﺍﺏﹴ ﻨﺤﻭﻴﺔ ، ﻓﻘﺩ ﻨﻭﻗﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺜﻼﹰ
ﻑ ﺍﻟﺘﹼﻌﺩ ﺩ ﺒﺸﻜ ٍ
 ،ﻭﻗﺩ ﻋﺭﹺ ﹶ
ل ﻭﺘﻌﺩ ﺩ ﺍﻟﻨﹼﻌﺕ ﻭﻏﻴﺭﹺﻫﺎ  ،ﺇﻻ ﺃﻨﹼﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭﻭﺍ
ل ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺨﺒﺭﹺ ﻭﺘﻌﺩ ﺩ ﺍﻟﺤﺎ ِ
ﻤﺴﺎﺌ ُ
ﻑ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﹺ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏﹺ
ﻟﻪ ﺤﺩﺍﹰ ﺍﺼﻁﻼﺤﻴ ﹰﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ  ،ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﺠﺎ ﺀ ﺘﻌﺭﻴ ﹸ

ﺍﻟﺘﹼﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺒﺄﻨﹼﻪ ))ﻋﺒﺎﺭﺓﹲ ﻋﻥ ﺍﻹﺘﻴﺎﻥﹺ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ ﻤﺭﺓﹰ ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺭﻯ((

)(١٣

.

ﻥ ﺒﺼﺩﺩﻩ ﺍﺼﻁﻼﺤﻴﺎﹰ ﻻ ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ ﻭﻻ ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ  ،ﻭﻫﻭ
ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺭﻓﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﺤ 
ل  :ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ
ﻥ ﻨﻘﻭ َ
ﻥﺃ
ﺘﻌﺩ ﺩ ﺍﻟﺒﺩلِ  ،ﻭﻟﻜﻨﹼﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﹼﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﻤﻜ 

ﺏ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ، ﻓﻴﺘﻭﺍﻟﻰ
ﻫﻭ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻴﺔ ﻟﻠﺒﺩلِ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﹼﺭﻜﻴ ﹺ
ﻑ ﺃﻭ
ل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻌﻨﺼ ﺭ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻱ ﻓﻴﻪ ﻤﺭﺓﹰ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺓ ﺇﻤﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁ 
ﺍﻟﺒﺩ ُ
ﻤﺠﺭﺩﺍﹰ ﻤﻨﻬﺎ .

ﻱ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ
ﺢ ﺍﻟﻠﻐﻭ 
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺘﺒﻌﻨﺎ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠ ﹺ

ﺕ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺃﺒﻲ
ﺕ ﻤﻌﺎﻟﻤﻪ ﻭﺘﺒﻠﻭﺭ ﹾ
ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﺒﺩﻭ ﺃـﻨﻪ ﻗﺩ ﺍﺘﻀﺤ ﹾ
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ﻱ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﹰ ﺁﺭﺍﺀﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺒﺩﺍلِ ﻓﻲ
ﺤﻴﺎﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭ 
ﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﺭﹺ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡﹺ  ،ﺜﻡ ﻨﺠ ﺩ ﺃﻨﹼﻪ _ ﺃﻱ  :ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ _ ﻗﺩ ﺼﺎﺭ ﻤﺴﻠﻤﺎﹰ
ﺁﻴﺎ 
ﻥ ﺠﺎﺀ ﺒﻌﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ .
ﺒﻪ ﻋﻨﺩ ﻤ 

ﻲ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ﻴﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏﹺ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻗﻴﻤﺎﹰ ﺩﻻﻟﻴﺔﹰ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﹼﻌﺩﺩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔ 

ﻻ ﺘﻠﻤﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻴﻭﻥ ؛ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏ ﹺﻡ ﻤﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻲ ﻤﻌﻴﻥ  ،ﻓﻴﻌﻤ ﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﹼﻌﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
ﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻴﻠﺠُﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻐﺭﺽﹴ ﺩﻻﻟ 
ﺃ
ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠلِ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﻴﻘﺼ ﺩ ﺇﻴﺼﺎﻟِﻬﺎ ﺇﻟﻰ

ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏﹺ

)(١٤

.

ﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻜﺘﺒﹺﻬﻡ _
ﻑ ﺍﻷﻜﺜﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻴﻴﻥ _ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻗﻔ ﹸ
ﻟﻘﺩ ﻋﺯ ﹶ
ﻤﻨﺫ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ )١٨٠ﻩ( ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﺍﺒﻥﹺ ﻤﺎﻟﻙ )٦٧٢ﻩ( ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻭﺽﹺ ﻓﻲ
ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺒﺩﺍلِ ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺒﺩلِ ﻤﻨﻪ  ،ﻭﻗﺩ ﺍﺒﺘﻌﺩﻭﺍ ﻋﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ

ﻥ ﺃﺒﺎ ﺤﻴﺎﻥ ﻗﺩ ﺠﺯﻡ ﺒﺄﻨﹼﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﺄﺘﻭﺍ ﻋﻠﻰ
ﻭﺇﻤﺎﻁﺔ ﺍﻟﻠﺜﺎ ﹺﻡ ﻋﻥ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ  ،ﺇﻻ ﺃ 
ﺫﻜﺭﹺﻫﺎ ﺠﻭﺍﺯﹰﺍ ﺃﻭ ﻤﻨﻌﺎﹰ  ،ﻓﻘﺩ ﺼﺭﺡ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻌﻴﻥ :
ﺍﻷﻭل  :ﻗﺎل ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﹺﻩ ﻋﻨﺩ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ L A @ ?M
ﻑ ﻋﻠﻰ ﻜﻼﻡﹺ ﺃﺤﺩ
]اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ)) : [٧:ﻭﻓﻴﻪ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻷﺒﺩﺍلِ  ،ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔﹲ ﻟﻡ ﺃﻗ ﹾ
ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﹼﻬﻡ ﺫﻜﺭﻭﺍ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺒﺩلِ ﺍﻟﺒﺩﺍﺀ((

)(١٥

.

ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ  :ﻭﻗﺎل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻔﺴﺭﺍﹰ ﻗﻭﻟﹶﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ @ ? > =M
]L ED C B Aﻏﺎﻓر)) [٣ :ﻓﻼ ﻨﺹ ﻋﻥ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻴﻴﻥ ﺃﻋﺭﻓﹸﻪ
ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯﹺ ﺍﻟﺘﹼﻜﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﻤﻨﻌﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻜﻼﻡﹺ ﺒﻌﺽﹺ ﺃﺼﺤﺎﺒﹺﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﺩلﱡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ

ل ﻻ ﻴﻜﺭ ﺭ((
ﺍﻟﺒﺩ َ

)(١٦

.

ﻑ ﺍﻟﻨﹼﺤﺎﺓ ﻋﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺒﺩﺍلِ
ﻕ ﺃﺒﻲ ﺤﻴﺎﻥ ﺒﺸﺄﻥﹺ ﻋﺯﻭ 
ﻥ ﺇﻁﻼ ﹶ
ﺇ
ﻥ
ﻭﺠﺯﻤﻪ ﺒﺄﻨﹼﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻭﻫﺎ ﻻ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺏﹴ ﻭﻻ ﺒﻌﻴﺩ _ ﻜﻤﺎ ﻤﺭ ﺃﻋﻼﻩ _ ﻟﻡ ﻴﻜ 

ﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﻠﱢﻪ  ،ﺇﺫ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﻁﻼﻋﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﹼﻬﺎ ﻏﻴ ﺭ
ﻤﻭﻓﻘﺎﹰ ﻓﻴﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﻜ 

ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﺍﻟﺩﻤﺎﻤﻴﻨﻲ٨٢٧) ﻩ(  ،ﺒل ﺇﻨﹼﻪ ))ﻗﺩ ﺃﻗﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ _
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ﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻜﻼﻡﹴ
ﺃﻱ  :ﺃﺒﻲ ﺤﻴﺎﻥ _ ﺒﻌﺩﻡﹺ ﺍﻻﻁﹼﻼﻉﹺ ﻋﻠﻰ ﻨ 
ﺤﻜﺎﻩ ﻋﻥ ﺒﻌﺽﹺ ﺃﺼﺤﺎﺒﹺﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺴﻤﻪ ، ...ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡﹺ ﻋﺭﻓﺎﻨﻪ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﺯﹺ
ﻋﺩ ﻡ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯﹺ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ((

)(١٧

.

ﺽ ﻟﻤﺎ ﻁﺭﺤﻪ ﺃﺒﻭ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻔﺎﺠﻲ١٠٦٩) ﻩ( ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺭﺃﻱ ﻤﻨﺎﻗ 

ل ﺒﺎﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ، ... ﻭﻻ ﺃﻥ ﺘﻌﺩﺩ
ﺤﻴﺎﻥ ﻤﺸﻴﺭﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﹼﻪ ))ﻻ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻠ ﹸﺔ ﺍﻟﺒﺩ ِ
ﺍﻟﺒﺩلِ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﻨﹼﺤﺎ ﹸﺓ ﻜﻤﺎ ﻗﻴل ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﹼﺤﺎﺓ ﺼﺭﺤﻭﺍ ﺒﺨﻼﻓﻪ ﻓﻲ

ﺍﻟﺠﻤﻴﻊﹺ().(١٨

ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻜﺭﺍﻩ _ ﺃﻱ  :ﺍﻟﺩﻤﺎﻤﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺨﻔﺎﺠﻲ _ ﺁﻨﻔﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ
ﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺏﹺ )٦٤٦
ﻥ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻱ ﺍﻷﺼﻭﻟﻲ ﺍﺒ 
ﺇﻏﻔﺎﻟﹶﻪ ﻭﺍﻟﺘﹼﻐﺎﻀﻲ ﻋﻨﻪ ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻷ 
ﺵ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟ ﹶﺔ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔﹰ ﺩﻗﻴﻘﺔﹰ ﻤﺠﻭﺯﺍﹰ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻷﺒﺩﺍلِ ﻭﺍﺤﺩﹰﺍ ﺒﻌﺩ
ﻫـ( ﻗﺩ ﻨﺎﻗ ﹶ
ﺍﻵﺨﺭﹺ ﻤﻥ ﻤﺒﺩلٍ ﻭﺍﺤ ﺩ  ،ﺇﺫ ﺃﻋﺭﺏ ﻗﻭﻟﹶﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ A @ ? > =M
]L ED C Bﻏﺎﻓر [٣ :ﺃﺒﺩﺍﻻﹰ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔﹰ  ،ﻭﻜﺫﻟﻙ  L ED CMﻤﻥ ﻗﻭﻟِﻪ
ل  :ﻫﻭ ﺒﺩلٌ
ﻥ ﻴﻘﺎ َ
] L ; : 9 8 Mﻏﺎﻓر ، [٢:ﻓﻘﺎل )) :ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﺃ 
ﺃﻴﻀ ﹰﺎ ﺜﺎﻥﹴ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩلِ ﺍﻷﻭلِ  ،ﻜﺄﻨﹼﻪ ﻗﺎل  :ﻤﻥﹺ ﺍﷲِ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯﹺ ﺍﻟﻌﻠﻴﻡﹺ ﻤﻥ ﺭﺏ
ﷲ ﺫﻱ ﺍﻟﻁﻭلِ  ،ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻴﺴﺘﻘﻴ ﻡ  ،ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭﹺ ﺒﺩلٍ ﺒﻌﺩ
ﻏﺎﻓﺭﹺ ﺍﻟﺫﹼﻨﺏﹺ ﻤﻥ ﺍ ِ
ﺒﺩلٍ((

)(١٩

.

ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ$M ﻓﻲ ﻗﻭﻟِﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ # " ! M
ﻥ ﺇﻋﺭﺍﺒﻪ ﺘﻤﻴﻴﺯﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ؛ ﻷﻥ
] L &% $اﻷﻋراف [١٦٠:ﻻ ﻴﻤﻜ 
ل ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﹼﺭﻜﻴﺏﹺ  ،ﻭﻋﻠﻴﻪ
ﻥ ﺴﺘﺔﹰ ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺨ ﱡ
ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻴﻜﻭ 
ﺏ  L%Mﺒﺩﻻﹰ ﺁﺨ ﺭ ﻤﻨﻪ ،
ﻥ ﻴﻌﺭﺏ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻌﺭ 
ﻓﻼ ﺒﺩ ﺃ 
ﻁ ﺒﺠﻌلِ L &% $Mﺍﻷﺒﺩﺍل
ﺢ ﻴﺭﺘﺒ ﹸ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴ 
ﻤﻜﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ

)(٢٠

.

ﻑ
ل ﺒﺄﻨﹼﻪ ﻻ ﻴﻌﺭ ﹸ
ﻥ ﻫﺸﺎﻡ )٧٦١ﻩ( ﻗﺩ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌ َ
ﻥ ﺍﺒ 
ﻭﺃﺨﻴﺭﹰﺍ ﻓﺈ 
ﻑ ﺍﻟﺘﹼﻌﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﺒﺄﻨﹼﻪ
ﺍﻟﺘﻜﺭﺍ ﺭ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺩلِ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺒﺩلِ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏﹺ  ،ﻭﻭﺼ ﹶ
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ل ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﹼﻨﺯﻴلِ ﻋﻠﻴﻪ
ﻀﻌﻴﻑﹲ  ،ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﻤ ُ

)(٢١

 ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ

ﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻨﺒﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ
)٩١١ﻩ( ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﹺﻪ )ﺍﻷﺸﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﹼﻅﺎﺌﺭ( ﻗﺩ ﺘﻁﺭ ﹶ
ﻥ ﺇﻴﻀﺎﺡﹺ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻤﻨﻬﺎ  ،ﺒل ﺍﻜﺘﻔﻰ
)ﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻌﺩﺩﻩ ﻭﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭ ﺯ( ﻤﻥ ﺩﻭ ﹺ
ﺒﻨﻘلِ ﺍﻟﻤﻨ ﹺﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ

)(٢٢

.

ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒلِ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟ ﹸﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﺒﻴﻥ ﺘﺄﺨ ﹸﺫ
ﻕ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭﹺ ﺁﻴﺎﺕ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ
ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﹰ ﺁﺨﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﹰ ﻋﻤﺎ ﺴﻠﻜﻪ ﺍﻟﻨﹼﺤﺎﺓ ؛ ﻷﻨﹼﻬﺎ ﺘﺘﻌﻠ ﹸ

ﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺼﺭﺍﺤ ﺔﹰ
ﻥ ﺃﻟﻤﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﹼﻌﺩ ﺩ ﻤﻥ ﺩﻭ ﹺ
ﻭﺇﻋﺭﺍﺒﻬﺎ  ،ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﻤ 
)(٢٣

ﻥ ﻋﻁﻴﺔ
ﻫﻭ ﺍﺒ 

)٥٤٦ﻩ(  ،ﺜﹸﻡ ﺴﻠﻙ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻜﺒﺭﻱ٦١٦) ﻩ(

ل ﻤﻥ ﻤﺒﺩلٍ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ
ل ﺘﺒﺩ ُ
ﻤﺴﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﺒﻴﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺒﺩﺍ َ
ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻭﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥﹺ ﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻌﻁﻑ

)(٢٤

 ،ﻭﻗﺩ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ

ل
ﺒﺎﻟﺘﹼﻔﺼﻴلِ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﹺﻪ )ﺍﻟﺒﺤﺭﹺ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ (ﻤﻨﻜﺭﺍﹰ ﺁﺭﺍﺀﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻤﺎﻨﻌﺎﹰ ﺍﻷﺒﺩﺍ َ
ل ﻤﻨﻪ ﻤﺭﺓﹰ
ل ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺫﻑ ، ﻓﻼ ﻴﺒﺩ ُ
ﺍﻟﻤﻜﺭﺭ ﹶﺓ ﻤﻌﻠﻼﹰ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩ َ
ﺃﺨﺭﻯ

)(٢٥

 ،ﻭﻋﻤل ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺼﻲ ﺩﻗﺎﺌﻘﻬﺎ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺤﺠﺞﹺ

ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢﹺ ﺇﺸﻜﺎﻻﺘﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ

)(٢٦

.

ﺏ ﺍﻟﺘﹼﻨﻭﻴ ﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﺃﻨﹼﻪ ﻤﻥ ﺨﻼلِ ﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺃﻤﺭ ﺃﺨﻴﺭ ﻴﺠ 
ﺍﻟﺘﹼﺭﺍﻜﻴﺏﹺ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻱ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﹼﻌﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ

ﻋﻤﻭﻤﹰﺎ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺒﺩلِ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻗﺩ ﺴﻠﻙ ﻨﻤﻁﻴﻥ ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﻴﻥ  ،ﻫﻤﺎ :

 ﺍﻟﺘﹼﻌﺩﺩ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ : ﻭﻨﻘﺼﺩ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﹺ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻱ ﻜﺘﻜﺭﺍﺭﹺ
ﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ ،
ﺍﻟﺒﺩلِ ﻴﺠﻭﺯ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﹼﺤﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼلِ ﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﺭﺒ ﹸ
ﻑ ﺍﻟﻌﻁﻑ ؛ ﻭﻟﻡ ﻨﺠ ﺩ ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻓﻴﻪ  ،ﺒل ﻜﻼﻤﻬﻡ ﻴﺅﻜ ﺩ ﺃﻥ
ﻭﻫﻲ ﺤﺭ ﹸ
ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﺘﻔﻘﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ .

 ﺍﻟﺘﹼﻌﺩﺩ ﺒﻐﻴﺭﹺ ﻭﺍﺴﻁﺔ : ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺤﻥ ﺒﺼﺩﺩﻩ  ،ﺇﺫ ﻗﺩ
ل ﺇﻟﻴﻪ
ﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺒﺩلٍ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﺼ ِ
ل ﻤﺭﺘﻴ ﹺ
ﻴﺘﻜﺭ ﺭ ﺍﻟﺒﺩ ُ
ﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺩلِ ﺒﺩلٌ((
ﺒﺤﺭﻑ ﻋﻁﻑ ؛ ))ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭ ﹶ
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 ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﰲ ﺑﺪ ﹺﻝ ﺍﻟﺒﺪﺍ ِﺀ
ﺕ ﺒﺩلِ ﺍﻟﺒﺩﺍﺀ ، ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻭل
ﻕ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﹼﺤﺎﺓ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎ 
ﻟﻘﺩ ﺴﺒ ﹶ

ﻥ ﺃﺩﺭﺠﻪ ﻗﺴﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﻗﺴﺎ ﹺﻡ ﺍﻟﺒﺩلِ
ﻤ 

)(٢٨

ل ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡﹺ ﻋﻠﻰ ))ﺫﻜﺭﹺﻙ
 ،ﻭﻴﺩ ُ

ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺜﹼﺎﻨﻲ ﻤﻁﺎﺒﻘﺎﹰ ﻟﻸﻭلِ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ، ...
ل ﻤﻥ ﻏﻴﺭﹺ ﺃ 
ل ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻟﺒﺩ َ
ﺍﻟﻤﺒﺩ َ

ﺙ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ(( ).(٢٩
ﺒل ﻫﻤﺎ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺎﻥﹺ ﻤﻥ ﺤﻴ ﹸ

ﻥ
ل ﺍﻹﻀﺭﺍﺏﹺ  ،ﻭﻴﻜﻭ 
ﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺁﺨ ﺭ  ،ﻭﻫﻭ ﺒﺩ ُ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻁﻠ ﹸ

ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥﹺ ﻓﻴﻪ _ ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡﹺ ﺍﻟﺒﺩلِ _ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﻴﻥﹺ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﹼﺭﻜﻴﺏﹺ ،
ل ﻤﻨﻪ
ل ﺒﺎﻟﻨﺎﺴﺦﹺ ﻭﺍﻟﻤﺒﺩ َ
ل ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨ ﹺﺭ  ،ﻭﻗﺩ ﺸﺒﻬﻭﺍ ﺍﻟﺒﺩ َ
ﺇﺫ ﻻ ﺘﻔﻀﻴ َ
ﻑ
ﺏ  ،ﻓﻬﻭ ﻴﺸﺒ ﻪ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭ ﹶ
ﺒﺎﻟﻤﻨﺴﻭﺥﹺ  ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﹺ )ﺒل( ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻺﻀﺭﺍ ﹺ
)(٣٠

ﺒـ )ﺒل( ﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻴﺔ ﺤﺫﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ

.

ﻟﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺒﺩلِ ﺍﻟﺒﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺼﻨﺎﻋ ﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ
ل ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﹼﻘﻌﻴﺩ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻱ ، ﻓﻠﻡ ﻴﺄﺘﻭﺍ ﺒﺸﺎﻫﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ،
ﻫﻲ ﺍﻷﺼ ُ

ﻥ  ،ﻓﻴﻌﻤ ﺩ
ﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﹼﺴﻴﺎ 
ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺴﺒﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻨﺸﺄﻩ ﻫﻭ ﺍﻟﻐﻠ ﹸ

ﺍﻟﻤﺘﻜﻠ ﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺭﺍﺭﹺﻩ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢﹺ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤ ﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏﹺ )) ،ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻙ :
ﺕ ﻟﻙ ﻜﺎﻥ
ﺕ ﺤﻤﺎﺭﹰﺍ  ،ﺜ ﻡ ﻟﻤﺎ ﺜﺒ ﹶ
ﺕ ﺤﻤﺎﺭﺍﹰ ﻓﺭﺴﹰﺎ ﺒﻐﻼﹰ  ،ﻓﺘﺨﺒ ﺭ ﺒﺄﻨﹼﻙ ﺭﻜﺒ ﹶ
ﺭﻜﺒ ﹸ
ﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﻭﺏ ﻓﺭﺱ ، ﺜﻡ ﻟﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ
ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻜﺒﺘﹶﻪ ﻏﻴﺭ ﺤﻤﺎﺭﹴ ﺃﺨﺒﺭ ﹶ

ﺕ ﺒﺄﻨﹼﻪ ﺒﻐلٌ((
ﺍﻟﻤﺭﻜﻭﺏ ﻏﻴﺭﻩ ﺃﺨﺒﺭ ﹶ

)(٣١

.

ﺕ ﻋﻠﻴﻪ _ ﺇﻟﻰ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﺘﻜﺭﺍﺭ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﹼﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﺘﻁﺭﻗﻭﺍ _ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻭﻗﻔ ﹸ
ل ﺍﻟﺒﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻤﺒﺩلٍ ﻤﺘﺤﺩ ﺤﺘﻰ ﺠﺎ ﺀ ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ ﻴ ﺩ ﺍﻟﺴﺒﻕ ﻓﻲ ﺇﺜﺎﺭﺓ
ﺒﺩ ِ
ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻜﺭﺍﺭﹺﻩ ﻭﺒﻴﺎﻥﹺ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻤﻨﻬﺎ ؛ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺀ ﻗﺴﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﻗﺴﺎ ﹺﻡ ﺍﻟﺒﺩلِ ﺍﻟﺘﻲ

ﺩﺭﺠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭﹺﻫﺎ  ،ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻨﻔﻴﻪ ﻟﻠﺘﹼﻌﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﹺ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ل ﺍﻟﺒﺩﺍ ﺀ ﻋﻨﺩ
 ،ﻭﻗﺩ ﻨﺴﺏ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﹼﻜﺭﺍﺭﹺ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺃﺜﺒﺘﹶﻪ ﻗﺎﺌﻼﹰ )) :ﺃﻤﺎ ﺒﺩ ُ
ل((
ﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺒﺩﺍ ُ
ﻥ ﺃﺜﺒ ﹶﺘ ﻪ ﻓﻘﺩ ﺘﻜﺭﺭ ﹾ
ﻤ 

)(٣٢

.

ﺕ ﺒﻌﺩﻩ ﻗﻀﻴ ﹸﺔ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺩلِ ﺭﻭﺍﺠﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻴﻴﻥ، 
ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺠﺩ ﹾ
ﻕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻗﺒﻠﻪ ﻜﻤﺎ ﻟﻘﻴﺘﻪ ﻟﺩﻯ ﻤﻥ ﺠﺎﺀ ﺒﻌﺩﻩ  ،ﻓﻬﺫﺍ ﺍﺒﻥ
ﺇﺫ ﻟﻡ ﺘﻠ ﹶ
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ل ﻴﺘﻜﺭﺭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺒﺩلِ
ﻥ ﺍﻟﺒﺩ َ
ﻑﺃ
ﻥ ﻋﻥ ﺭﺃﻴﻪ ﻗﺎﺌﻼ )) :ﻻ ﻴﻌﺭ ﹸ
ﻫﺸﺎﻡ ﻤﺜﻼﹰ ﻴﻌﻠ 
ل((
ل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﹼﻨﺯﻴ ُ
ﻑ ﻻ ﻴﺤﻤ ُ
ﺏ  ،ﻭﻫﻭ ﻀﻌﻴ ﹲ
ﺍﻹﻀﺭﺍ ﹺ

)(٣٣

؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺃﺼﻠﹶﻪ

ﻁ  ،ﻓﻴﺅﺩﻱ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﹼﺭﻜﻴﺏﹺ ﺇﻟﻰ
ﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻠ ﹸ
_ ﺃﻱ  :ﺍﻟﺒﺩﺍﺀ _ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎ 
ﺏ  ،ﻭﺍﻟﺫﻜ ﺭ ﺍﻟﺤﻜﻴ ﻡ ﻤﻨﺯﻩ
ﺨﻠلٍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻬﻡﹺ ﻋﻨ ﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁ ﹺ
ﻋﻨﻪ .


ﺗﻌ ﺪﺩ ﺍﻟﺒﺪ ﹺﻝ ﻭﺍﲢﺎﺩ ﺍﳌﺒﺪ ﹺﻝ ﻣﻨﻪ

ﻁ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺤﻥ ﺒﺼﺩﺩ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﻴﺏﹺ
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﹼﻤ ﹶ

ﻋﻨﺎﺼﺭﹺﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﻨﺤﺼ ﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﺭﺍﺭﹺ ﺃﻗﺴﺎﻡﹺ ﺍﻟﺒﺩلِ  :ﺍﻻﺸﺘﻤﺎل ،
ل
ﻭﻜل ﻤﻥ ﻜل  ،ﻭﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻜل  ،ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩ ﺩ ﻓﻴﻪ ﻴﺤﺼ ُ

ل ﻤﻨﻪ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ،
ﻥ ﻋﺎﻁﻑ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﺄﺒﺩﺍلٍ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺎلِ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩ ِ
ﺒﺩﻭ ﹺ

ﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺒﺩﻻﹰ ﻤﻨﻪ ،
ﻥ ﻴﺅﺘﻰ ﺒﻌﻨﺼﺭﹴ ﻨﺤﻭ 
ﻁ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  :ﺃ 
ل ﺼﻭﺭ ﹸﺓ ﺍﻟﻨﻤ 
ﻭﺘﺘﺸﻜ ُ
ﻻ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓﹰ  ،ﺃﻱ  :ﺒﺩﻻﹰ ﺃﻭﻻﹰ
ﺜﻡ ﻴﺅﺘﻰ ﺒﻌﻨﺼﺭﻴﻥﹺ ﺁﺨﺭﻴﻥﹺ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺒﺩﺍ ﹰ

ﻭﺒﺩﻻﹰ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ  ...ﺃﻟﺦ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩل ﻤﻨﻪ .

ﻓﻠﻭ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﻤﺜﻼﹰ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ + * ) ( ' & M
] L 0 / . - ,اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ [٤ -٢:ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠ ﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼ ﺭ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻴ ﹶﺔ
ﻻ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓﹰ ﻤﺭﺓﹰ ﺒﻌﺩ
ﻥ ﺃﺒﺩﺍ ﹰ
ﻥ ﺘﻜﻭ 
ﺒﻌﺩ ﻗﻭﻟﻪ  L) ( Mﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺃ 
)(٣٤

ﻁ ﺍﻟﻌﻁﻑ
ﻤﺭﺓ ﺒﺩﻭﻥﹺ ﺭﺍﺒ 

 ،ﻭﻹﻴﻀﺎﺡﹺ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻟﻠﻨﹼﻤﻁ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﻜﻤﺎ

ﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﻓﻲ ﺍﻵﻴ ﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻨﻀﻊ ﺍﻟﻤﺨﻁ ﹶ
ﻋﻨﺼﺭ ﺃﻭل

ﻋﻨﺼﺭ ﺜﺎﻥﹴ

ﻋﻨﺼﺭ

ﻋﻨﺼﺭ ﺭﺍﺒﻊ ﻋﻨﺼﺭ ﺨﺎﻤﺱ

ﺜﺎﻟﺙ
&

'

()

+

,

0 /.

ﻤﺒﺘﺩﺃ

ﺨﺒﺭ )ﺍﻟﻤﺒﺩل ﻤﻨﻪ(

ﺒﺩل ﺃﻭل

ﺒﺩل ﺜﺎﻥ

ﺒﺩل ﺜﺎﻟﺙ

ﺒﺩل ﺭﺍﺒﻊ
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ﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻨﺤﻭﺍﹰ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﺍﹰ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻨﹼﻤﻁ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜلِ
ﻟﻡ ﺘﺄﺕ ﻤﻭﺍﻗ ﹸ
ﻑ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔﹰ ﺃﻭ ﻤﻭﺤﺩﺓﹰ ﻓﻴﻤﺎ
ﺒﺘﻜﺭﺍ ﹺﺭ ﺍﻷﺒﺩﺍلِ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﻴ ﹺﺭ ﻋﻁ 
ﻑ ﺒﺎﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡﹺ ﻜل ﺤﺴﺏ ﻤﻌﻁﻴﺎﺘﻪ ﻭﺃﺩﻟﺘﻪ
ﺒﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺼ ﹸ
ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻠﻴﺔ ، ﺇﺫ ﺠﺭﻯ ﺒﺤﺜﻬﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺁﻴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﺭﹴ

ﺹ ﻤﻤﺎ ﻗﺎﻟﻭﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺁﺭﺍﺀﻫﻡ ﻗﺩ ﺘﻔﺭﻋﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ،
ﺍﻟﺤﻜﻴﻡﹴ) ،(٣٥ﻨﺨﻠ 
ل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﺘﺠﺎﻫﹰﺎ ﻨﻘﻴﺽ ﺍﻵﺨﺭﹺ  ،ﻓﺴﻠﻜﺕ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ  ،ﻫﻤﺎ :
ﺃﺨﺫ ﻜ ﱡ
ﺍﻷﻭل  :ﺍﻟﻘﺒﻭل

ﺢ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻘﺒﻭلِ ﺘﻜﺭﺍﺭﹺ ﺃﻗﺴﺎ ﹺﻡ ﺍﻟﺒﺩلِ ﻋﻨﺩ
ﻟﻘﺩ ﺒﺯﻏﺕ ﺍﻟﻤﻼﻤ 
ﻥ ﻋﻁﻴ ﹶﺔ  ،ﺜﻡ ﺘﺒﻌﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻜلﱞ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﻡ ﺍﺒ 
ﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥﹺ ﺍﻟﺤﺎﺠﺏﹺ ،
ﺍﻟﻌﻜﺒﺭﻱ ﻭﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ  ،ﺜﻡ ﻅﻬﺭ ﹾ
ل
ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﻜﺒﺎﺭﹺ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻴﻴﻥ  ،ﻤﻨﺎﻗﺸﺔﹲ ﻭﺍﻀﺤ ﹸﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡﹺ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻴﺜﻴﺔ ﻤﺠﻴﺯﺍﹰ ﺍﻟﻘﻭ َ
)(٣٦

ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﺩ

.

ﺕ ﻤﺠﻴﺯﺓﹰ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩلِ ﺒﺸﻜلٍ
ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻵﺭﺍ ﺀ ﻗﺩ ﺘﻭﺍﻟ ﹾ
ﻉ ﻤﺠﺎﻻﹰ ﻟﻠﺸﻙ ، ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻠﺯﺭﻜﺸﻲ ﺭﺃﻱ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻭﻩ  ،ﺇﺫ ﺃﻥ
ﺼﺭﻴﺢﹴ ﻻ ﻴﺩ 

ﻲ ﻷﻗﺴﺎﻡﹺ ﺍﻟﺒﺩلِ  ،ﻓﻘﺎل )) :ﻭﻗﺩ ﻴﻜﺭ ﺭ
ﻑ ﻗﺒﻭﻟﹶﻪ ﺍﻟﺘﹼﻌﺩﺩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔ 
ﻋﺒﺎﺭﺘﹶﻪ ﺘﻜﺸ ﹸ

ل  ،ﻜﻘﻭﻟِﻪ } | { z y x w v u M
ﺍﻟﺒﺩ ُ
~¡¥¤£¢
]اﻟﺗوﺑﺔ(([٤٠:

)(٣٧

¦§¨©L

.

ﻜﺫﻟﻙ ﺍﺘﺠﻪ ﺍﻟﺩﻤﺎﻤﻴﻨﻲ٨٢٨) ﻩ( ﺇﻟﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻴﺔ
ل ﻤﻥ ﺃﻨﻜﺭﻩ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﹰ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔﹰ ﻤﻁﻭﻟﺔﹰ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﹺﻪ )ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ
ﻟﻠﺒﺩل ﻤﺘﺼﺩﻴﺎﹰ ﻟﻜ ﱢ

ﺏ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻌﻴﻥ :
ل ﺒﺎﻹﻴﺠﺎ ﹺ
ﻑ ﺭﺃﻴﻪ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﺌ َ
ﺍﻟﻔﺎﺨﺭﺓ(  ،ﻭﻨﺴﺘﺸ ﹸ

ﺍﻷﻭل  :ﺍﺴﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﺒﺄﻨﹼﻪ ))ﻗﺩ ﻨﺹ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﺒﻴﻥ
ﻓﻲ ﻗﻭﻟِﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 0 / . - , + * ) ( ' & M
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ﺕ ﺒﺄﺒﺩﺍلِ
]Lاﻟﻔﺎﺗﺣﺔ [٤–٢:ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯﹺ ﺇﻋﺭﺍﺏﹺ ﺍﻟﺘﻭﺍﺒﻊﹺ ﺃﺒﺩﺍﻻﹰ ﻤﻊ ﺃﻨﹼﻬﺎ ﻟﻴﺴ ﹾ
ﺒﺩﺍﺀ ﻗﻁﻌﺎﹰ((

)(٣٨

.

ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  :ﺍﺴﺘﺩلّ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﻘﻭﻟِﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 9 8 7 6 5 4 M
] L ED C B A @ ? > = < ; :ﻏﺎﻓر[٣ -١:
ل ﻤﻨﻪ((
ﺒﺄﻥ ))ﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻼﹰ ﺒﻴﻨﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯﹺ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺒﺩلِ ﻤﻊ ﺍﺘﺤﺎ ﺩ ﺍﻟﻤﺒﺩ ِ

)(٣٩

.

ﻲ  ،ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ  ،ﺘﺘﺒﻊ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﹶﻪ ﺍﻟﻨﹼﺤﺎ ﹸﺓ
ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻔﺎﺠ 

ل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﹼﺭﻜﻴﺏ
ﻤﺸﻴﺭﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﹼﻬﻡ ﻗﺩ ﻨﺒﻬﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍ ﹺﺯ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻠﺒﺩ ِ

ل ﺒﺩﺍﺀ ﺃﻡ
ل ﺒﺩ َ
ﻑ  ،ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺩ ُ
ﻁ ﺒﺎﻟﻌﺎﻁ 
ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺒﺩﻭﻥﹺ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺒ 
ﻏﻴﺭﻩ).(٤٠

ﻟﻘﺩ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻷﻟﻭﺴﻲ )١٢٧٠ﻫـ( ﺭﺃﻴﺎﹰ ﻴﺸﺎﺒ ﻪ ﻤﺎ ﻗﻴل ﺃﻋﻼﻩ  ،ﻓﻘﺩ

ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻵﻴﺘﻴﻥ ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù M
]L æ å äق ، [٣٣-٣٢:ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺩﻟﻴلٌ ﻋﻠﻰ ))ﺠﻭﺍﺯﹺ ﺘﻌﺩ ﺩ ﺍﻟﺒﺩلِ
ل ﻤﻨﻪ ﻭﺍﺤﺩ ﻻ
ل ﻭﺍﻟﻤﺒﺩ ُ
ل ﺃﺒﻲ ﺤﻴﺎﻥ  :ﺘﻜﺭ ﺭ ﺍﻟﺒﺩ ِ
ﻭﺍﻟﻤﺒﺩل ﻤﻨﻪ ﻭﺍﺤﺩ ، ﻭﻗﻭ ُ
ﻴﺠﻭ ﺯ  ...ﻏﻴ ﺭ ﻤﺴﻠﻡﹴ((

)(٤١

.

ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  :ﺍﻟﻤﻨﻊ
ﻟﻘﺩ ﺘﻭﺠﻪ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭلِ ﺒﺈﻨﻜﺎ ﹺﺭ ﺍﻟﺘﹼﻌﺩﺩ

ﻁ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴ ﹶﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ ﹶﺓ ،
ﻲ ﻟﻠﺒﺩل ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺭﺍﺒﻁ ﻴﺭﺒ ﹸ
ﺍﻟﻭﻅﻴﻔ 
ل ﻴﻘﻭ ﻡ
ل ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺫﻑ ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺩ َ
ﻭﻋﺯﻭﺍ ﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩ َ
ل
ﻑ ﺍﻟﻤﺒﺩ ُ
ﻤﻘﺎﻤﻪ  ،ﻭﺇﻨﻜﺎﺭﻫﻡ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﻤﻥ ﺘﺴﺎﺅلٍ ﻁﺭﺤﻭﻩ ﻤﻔﺎﺩﻩ  :ﻜﻴﻑ ﻴﺤﺫ ﹸ

ﻤﻨﻪ ﺜﻡ ﻴﺅﺘﻰ ﺒﺒﺩلٍ ﺜﺎﻥﹴ ﻤﺭﺓﹰ ﺃﺨﺭﻯ ؟!.

ﺇﻥ ﺃﺒﺎ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﺘﺨﺫ ﻤﻭﻗﻔﹰﺎ ﺼﺎﺭﻤﺎﹰ ﺇﺯﺍﺀ ﺘﻜﺭﺍﺭﹺ ﺒﺩلِ ﺍﻻﺸﺘﻤﺎل ﻭﺍﻟﻜل
ل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻴﺯﻩ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟِﻬﺎ ﻭﺭﺩﻫﺎ ﺠﻤﻠ ﺔﹰ
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ، ﻭﻗﺩ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻷﻗﻭﺍ َ
ﻭﺘﻔﺼﻴﻼﹰ  ،ﻭﺇﻟﻴﻙ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ :

ل ﻤﻨﻪ((
ل ﻻ ﻴﺘﻜﺭ ﺭ ﻭﻴﺘﺤﺩ ﺍﻟﻤﺒﺩ ُ
)) -ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺩ َ
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ل ﻤﻥ ﻤﺒﺩلٍ ﻤﻨﻪ ﻭﺍﺤﺩ((
 ))ﻻ ﻴﺘﻜﺭ ﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍ ُ-

)(٤٣

.

ل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺃﻨﹼﻪ ﻻ ﻴﺘﻜﺭ ﺭ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻜﺎﻟﺼﻔﺎﺕ((
))ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺩ َ

)(٤٤

.

ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﻴﻥ ﺒﻤﻨﻊﹺ ﺘﻜﺭﺍﺭﹺ ﺍﻟﺒﺩل ﺒﺩﻭﻥ ﻋﻁﻑ ﻻ

ﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘ ﹰﺎ  ،ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒلِ ﺠﻭﺯﻩ ﻓﻲ
ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﹼﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﺒ 
ﺒﺩلِ ﺍﻟﺒﺩﺍﺀ ﻻ ﻏﻴﺭ .
ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﺒﻲ ﺤﻴﺎﻥ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺸﺎﺭﺒﹺﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ  ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻔﺴﺭﻴﻥﹺ ﻜﺒﻴﺭﻴﻥﹺ ﻴﻌﺩﺍﻥ ﻤﻥ
ﺃﺒﺭﺯﹺ ﺘﻼﻤﺫﺘﻪ ﻴﻭﺍﻓﻘﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﻊﹺ ﺘﻭﺍﻟﻲ ﺍﻷﺒﺩﺍل ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ  ،ﻫﻤﺎ :
ل ﻻ ﻴﺘﻜﺭ ﺭ
 ﺍﻟﺴﻔﺎﻗﺴﻲ٧٤٢) ﻫـ( ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل )) :ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺩ َﻜﺎﻟﺼﻔﺎﺕ((

)(٤٥

.

 ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ٧٥٦) ﻩ(  ،ﻓﻘﺩ ﺘﺘﺒﻊ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺏﹺ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ﻗﺒﻠﹶﻪ ،)(٤٦

ﻓﺄﻭﺭﺩ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺸﻴﺨﻪ ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﹺ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻴﻪ
ل ﺍﻟﻤﺭﺘﻀﻰ ﻋﻨﺩﻩ((
))ﻭﺃﻗﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟِﻪ ﻜﺄﻨﹼﻪ ﻤﻥ ﻗﺒﻴ ِ

)(٤٧

،

.

ﺕ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﻤﺎ
ﻭﺃﺨﻴﺭﹰﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺩل )٨٨٠ﻩ( ﻗﺩ ﺍﺘﺨﺫ ﺫﺍ ﹶ

ل ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺒﺩل ﻓﻲ ﻗﻭﻟِﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ c b a ` M
ﺠﺎﺀ ﺁﻨﻔﺎ ﻤﺅﻜﺩﺍﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭ َ
s r q p o n m lk j i h g f e d
L ¢ ¡  ~ }| { z y x w v u t
ل ﻤﻨﻪ ﻭﺍﺤﺩ((
]ق)) [٤٤-٤٠:ﻓﻴﻪ ﻨﻅﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺒﺩلِ ﻭﺍﻟﻤﺒﺩ ُ

)(٤٨

.

 ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺒﺪ ﹺﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪ ﹺﻝ

ﻁ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺎﻟﻌﻨﺎ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﻨﻤﻁﹲ ﻟﻭﺠﻪ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ
ﻥ ﺍﻟﻨﹼﻤ ﹶ
ﺇ

ﺘﻭﺍﻟﻲ ﺍﻷﺒﺩﺍل ﺒﺩﻭﻥ ﻋﺎﻁﻑ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻋﻤﺎ ﻋﻬﺩﻨﺎﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ،
ل ﺸﻜﻼﹰ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺘﻜﺭﺍ ﹺﺭ ﺍﻟﺒﺩل ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  :ﻴﺄﺘﻲ
ﻓﻬﻭ ﻴﻤﺜ ُ

ﻻ ﻤﻥ ﻋﻨﺼﺭﹴ ﺁﺨﺭ
ﺏ ﻟﻐﻭﻱ ﻭﻅﻴﻔﺘﹸﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺩ ﹰ
ﻋﻨﺼﺭ ﻨﺤﻭﻱ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴ ﹴ
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ﻥ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﹼﺎﻨﻲ  ،ﻓﺤﻴﻨﻬﺎ
ﻻ ﻤﻨﻪ  ،ﺜﻡ ﻴﺅﺘﻰ ﺒﻌﻨﺼ ﹴﺭ ﺜﺎﻟﺙ ﻴﻜﻭ 
ﻥ ﻤﺒﺩ ﹰ
ﻗﺒﻠﻪ ﻴﻜﻭ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﺭﺓﹰ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻤﺒﺩﻻﹰ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ .
ﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻟﻡ
ﻑ ﻴﺘﻌﻠ ﹸ
ﻕ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺨﻼ 
ﺇﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤ ﱡ

ﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﻤﻨﺎﻜﻔﺎﺕ
ﻴﺠﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺘﻨﺎ ﺒﺄ 
ﺕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺘﻭﺍﻟﻲ ﺍﻷﺒﺩﺍل ﻤﻥ ﻤﺒﺩلٍ ﻤﻨﻪ ﺒﻐﻴ ﹺﺭ ﻋﺎﻁﻑ
ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺠﺭ ﹾ
ﻻ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻟﻘﻭلِ :
 ،ﻓﻘﺩ ﻨﺒﻬﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻱ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺩﻻﹰ ﻭﻤﺒﺩ ﹰ

ل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩلِ ﺠﺎﺌﺯ((
))ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺩ َ

)(٤٩

 ،ﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻨﺹ ﺸﻌﺭﻱ ﻴﻘﻭل :

ل ﻨﺎﻗﺘﻲ
ﻓﺈﻟﻰ ﺍﺒﻥﹺ ﺃﻡ ﺇﻴﺎﺱﹴ ﺃﺭﺤ ُ

ﻑ
ﻋﻤﺭ ﹴﻭ ﻓﺘﺒﻠ ﹸﻎ ﻨﺎﻗﺘﻲ ﺃﻭ ﺘﺯﺤ ﹸ

ل ﺍﻟﻭﻓــﻭ ﺩ ﺒﺒﺎﺒﹺﻪ
ﻤﻠﻙ ﺇﺫﺍ ﻨﺯ َ

ﻑ
ﻋﺭﻓﹸﻭﺍ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺯﻨﻪ ﻻ ﺘﻨﺯﹺ ﹸ

)ﻋﻤﺭﻭ(

)(٥٠

ﻓﺈﻥ) ﻋﻤﺭﻭ( ﺒﺩلٌ ﻤﻥ )ﺍﺒﻥﹺ ﺃﻡ ﺇﻴﺎﺱﹴ(  ،ﻭ)ﻤﻠﻙ (ﺒﺩلٌ ﻤﻥ

)(٥١

ل ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻭ  ،ﻓﻼ ﻴﺠﻭ ﺯ ﺃﻥ
 ،ﻭﻴﺒﺭﺭﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨﹼﻪ ))ﻗﺩ ﺃﺒﺩ ُ

ل ﻤﻨﻪ ﻤﺭﺓﹰ ﺃﺨﺭﻯ ؛ ﻷﻨﹼﻪ ﻗﺩ ﻁﺭﹺﺡ((
ﻴﺒﺩ َ

)(٥٢

ل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭﹺ
ﻥ ﺘﺴﻠﺴ ُ
 ،ﻭﻴﻜﻭ 

ﺍﻟﻨﹼﺤﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻜﺎﻟﺘﹼﺎﻟﻲ :
ﻋﻨﺼ ﺭ ﺃﻭل

ﻋﻨﺼ ﺭ ﺜﺎﻥﹴ

ﻋﻨﺼﺭ ﺜﺎﻟﺙﹲ

ﺍﺒﻥﹺ ﺃﻡ ﺇﻴﺎﺱﹴ

ﻋﻤﺭﻭﹴ

ﻤﻠﻙ

ﻤﺒﺩلٌ ﻤﻨﻪ

ﺒﺩلٌ ﻤﻥ ﺍﻷﻭل  +ﻤﺒﺩلٌ

ﺒﺩلٌ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ

ﻤﻨﻪ

ﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻭﺍﺌلِ
ﻁ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒ 
ﻟﻘﺩ ﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﹼﻭﺠﻴ ﻪ ﺍﻹﻋﺭﺍﺒﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤ 
ﻲ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ٤٣٧) ﻩ( ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﻠﺤﻅﹸﻪ ﻤﺜﻼﹰ ﻓﻲ ﺇﻋﺭﺍﺏﹺ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﺒﻴﻥ ﺃﻤﺜﺎلِ ﻤﻜ 
ﻗﻭﻟِﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ]L > = < ; : 9 8 7 6 Mﺍﻷﻋﺭﺍﻑ،[١٧٢:
ل ﻤﻥ
ﻓﺈﻥ L= <M ﺒﺩلٌ ﻤﻥ  ، L ; :Mﻭ L>Mﺒﺩ ٌ
L=M

)(٥٣

ﻻ ﻭﻤﺒﺩﻻﹰ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ
 ،ﻓﺄﺼﺒﺢ L= <M ﺒﺩ ﹰ

ﻨﻔﺴﻪ.
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ﻻ ﺁﺨﺭ ، ﻭﻫﻭ ﻗﻭﻟﹸﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ w v u M
ﻭﻟﻭ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﻤﺜﺎ ﹰ
¦ ¥¤£ ¢ ¡~ } |{ z yx
§ ¨ ©] Lﺍﻟﺘﻭﺒﺔ[٤٠:

)(٥٤

ﻟﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻨﹼﻬﻡ ﻗﺩ ﻋﻤﺩﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﺨﻀﺎﻋﻪ

ل ﺒﺘﻜﺭﺍﺭﹺ ﺍﻟﺒﺩلِ ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺒﺩل ؛ ))ﻷﻥ
ﻟﻠﻨﹼﻤﻁ ﺍﻟﺘﹼﺭﻜﻴﺒﻲ ﺃﻋﻼﻩ ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﻤﻥ ﻗﺎ َ
ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺜﹼﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﹼﺎﻟﺙ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻭلِ(( ) ،(٥٥ﻭﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ LzM ﺍﻷﻭﻟﻰ
ل ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ  ،ﻭﻟﻭ
ﻑ ﻟـ  ،LvMﻭ LzMﺍﻟﺜﹼﺎﻨﻴﺔ ﺒﺩ ٌ
ﻅﺭ ﹲ
ﺠﻌﻠﻨﺎ LzMﺍﻟﺜﹼﺎﻟﺜ ﹶﺔ ))ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩلِ ﻟﻡ ﻴﻤﺘﻨ ﻊ(( ).(٥٦

v
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????????? ???????? ??? ???????????? ?????? ????:

 

 
) (١ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ . ١١٥/٢

) (٢ﻫﻤﻊ ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﻊ . ٢١٢/٥

) (٣ﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ . ١١٧

) (٤ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻔﺼل . ٤٢٧/١
) (٥ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻔﺼل ﻻﺒﻥ ﻴﻌﻴﺵ . ٦٣٢/٣
) (٦ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ . ١٩٠/٥

) (٧ﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ .١٤٩-١٤٧

) (٨ﻴﻨﻅﺭ  :ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻔﺼل ﻻﺒﻥ ﻴﻌﻴﺵ  ، ٦٢٨/٣ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ . ٤٥٢/٢
)(٩

ﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ . ٧٥/١

) (١٠ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ . ٣١٠/١

) (١١ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ . ٤٥٥/٢
) (١٢ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ . ٣٠/١
) (١٣ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ. ٢١

) (١٤ﻴﻨﻅﺭ  :ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ . ٩

) (١٥ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ . ١٥١/١

) (١٦ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ . ٤٣٠/٧

) (١٧ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﺨﺭﺓ . ١٣-١٢
) (١٨ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ . ٣٥٧/٧

) (١٩ﺃﻤﺎﻟﻲ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺏ . ١٥٢/١

) (٢٠ﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻔﺼل  ، ٤٩٢/١ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ . ٥٩٩/١

) (٢١ﻴﻨﻅﺭ  :ﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﻠﺒﻴﺏ . ١١٧/١

) (٢٢ﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻷﺸﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ . ٣٤٩/١

) (٢٣ﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ . ٥٠٦ ، ٥٠٤/٢

) (٢٤ﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﺘﺒﻴـﺎﻥ  ، ١١٧٦ ، ١١٧٦ ، ٦٢٤ ، ٦١٨ ، ٦١٧/٢ ، ٥٩٩/١ﻭﺍﻟﻜﺸـﺎﻑ
. ٥٢٠ ، ٢٩٧-٢٩٦ ، ١١٣-١١٢/٤ ، ٢٠٤ ، ١٥١-١٤٩ ، ١٢٨/٢

) (٢٥ﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ . ٤٠٧ ، ١٢٦/٨ ، ٤٣١-٤٣٠/٧ ، ١٥١/١

) (٢٦ﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﺼﻭﻥ ٣٢-٣١/١٠ ، ٤٥٥-٤٥٣/٩ ، ٤٩٣-٤٩١ ،٤٨٧/٥ ، ٤٧/١

 ، ٦٦٥، ٣٧ ،ﻭﺍﻟﻠﺒـــﺎﺏ  ، ٥٣ ، ٤٠/ ١٨ ، ٨- ٦/١٧ ، ٩٤/١٠ ، ٤٦٥ ٤٥٩/٩ﻭﺭﻭﺡ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ . ١٩٠-١٨٩/٢٦ ، ٤٢-٤١/٢٤ ، ٩٧-٩٦/١٠ ،١٧٥ ، ٨٨-٨٧/٩
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) (٢٧ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ . ٤٣١/٧

) (٢٨ﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ . ٤٣٧/١

) (٢٩ﺍﺭﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻀﺭﺏ . ١٩٧٠/٤

) (٣٠ﻴﻨﻅﺭ  :ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل . ٣٣٦/٣
) (٣١ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ .١٩١/١

) (٣٢ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ  . ٤٣٠/٧ﻭﻴﻨﻅﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﻴﻀ ﹰﺎ . ١٥١/١ :

) (٣٣ﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﻠﺒﻴﺏ  . ١١٧/١ﻭﻴﻨﻅﺭ  :ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺩﻤﺎﻤﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﻠﺒﻴﺏ . ٣٢٤/١
) (٣٤ﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ  ، ٦-٥ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﺼﻭﻥ . ٤٧/١

) (٣٥ﺘﻨﻅﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊ ﻓﻲ  ] :ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ  ] ، [ ٤-٢ :ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ  ] ، [ ١٦٣ ، ١٦٠:ﺍﻷﻨﻔﺎل

 ] ، [ ١١-٧ :ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ] ، [٤٠ :ﻏﺎﻓﺭ  ] ، [ ٣-١ :ﻕ  ] ، [ ٤٤-٤١ ، ٣٣-٣٢ :ﺍﻟﻨﺒﺄ -٣٦ :

. [ ٣٧

) (٣٦ﻴﻨﻅﺭ  :ﺃﻤﺎﻟﻲ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺏ . ١٥٢/١
) (٣٧ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ . ٤٥٢/٢

) (٣٨ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﺨﺭﺓ . ١٣
) (٣٩ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ . ١٣

) (٤٠ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ . ٣٥٧/٧

) (٤١ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ . ١٨٩/٢٦
) (٤٢ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ . ٤٣١/٧

) (٤٣ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ . ١٢٦/٨

) (٤٤ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ . ٤٠٧/٨

) (٤٥ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻓﻲ ﺇﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ . ٩٤

) (٤٦ﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﺼﻭﻥ ٣٢-٣١/١٠ ، ٤٥٥-٤٥٣/٩ ، ٤٩٣-٤٩١ ،٤٨٧/٥ ، ٤٧/١
. ٦٦٥، ٣٧ ،

) (٤٧ﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﺨﺭﺓ . ١٢

) (٤٨ﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﻻﺒﻥ ﻋﺎﺩل . ٥٣/١٨

) (٤٩ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ  . ٤٣١/٧ﻭﻴﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ  :ﺍﻟﺘﺒﻴـﺎﻥ  ، ١٦٠/١ﺍﻟﺒﺤـﺭ ﺍﻟﻤﺤـﻴﻁ ١٥١/١
. ١٢٩ ، ١٢٦/٨ ، ٤٦١/٤،

) (٥٠ﺍﻟﺒﻴﺘﺎﻥ ﻟﺒﺴﺭ ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺨﺎﺯﻡ  ،ﻭﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ  ،ﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  ، ٢٢٢/١ﻫﻤﻊ ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﻊ
. ١٢٧/٢

) (٥١ﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  ، ٢٢٢/١ﺸﺭﺡ ﺃﺒﻴﺎﺕ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ . ١١١
) (٥٢ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ . ٤٣١/٧
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) (٥٣ﻴﻨﻅﺭ  :ﻤﺸﻜل ﺇﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ . ٣٠٦/١

) (٥٤ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺭﺠﺕ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ  ،ﻴﻨﻅﺭ  :ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﻷﺴـﻠﻭﺏ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻕ/٣ﺝ. ١١١/٤

) (٥٥ﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﻠﺒﻴﺏ . ١١٧/١

) (٥٦ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺩﻤﺎﻤﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﻠﺒﻴﺏ  . ٣٢٤/١ﻴﻨﻅﺭ  :ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ . ١٩١/١
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ـ ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ـ
 ﺍﻵﻟﻭﺴﻲ : ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ )ﺕ١٢٧٠ﻫـ( ،

ﺭﻭﺡ

ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻤﺜﺎﻨﻲ  :ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ .
 ﺒﺭﺠﺸﺘﺭﺍﺴﻴﺭ  :ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  :ﺃﺨﺭﺠﻪ ﻭﺼﺤﺤﻪ ﺩ.
ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺏ  ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ١٤١٤ ، ٢ﻫـ ـ
١٩٩٤ﻡ .

 ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ : ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ )ﺕ ٨١٦ﻫـ(  ،ﺍﻟﺘﹼﻌﺭﻴﻔﺎﺕ :
ﺘﺤـ  .ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻷﺒﻴﺎﺭﻱ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻁ، ١
١٤٠٥ﻫـ .
 ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺏ  :ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻴﻭﻨﺱ )ﺕ ٦٤٦ﻫـ( ،
ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻔﺼل  :ﺘﺤـ .ﺃ.ﺩ .ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ  ،ﺩﺍﺭ
ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ  ،ﺩﻤﺸﻕ  ،ﻁ١٤٢٥ ، ١ﻫـ ـ ٢٠٠٥ﻡ .
ﻭﺃﻤﺎﻟﻲ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺏ  :ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩ .ﻓﺨﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻗﺩﺍﺭﻩ ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ـ ﻟﺒﻨﺎﻥ ١٤٠٩ ،ﻩ ـ ١٩٨٩ﻡ .

 ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ  :ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ )ﺕ ٧٤٥ﻫـ( ،
ﺍﺭﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ  :ﺘﺤـ  .ﺩ .ﺭﺠﺏ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ،
ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ١٤١٨ ،١ﻫـ ـ ١٩٩٨ﻡ  ،ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ
ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ  :ﺘﺤـ  .ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ـ
ﻟﺒﻨﺎﻥ  ،ﻁ١٤١٣ ،١ﻫـ ـ ١٩٩٣ﻡ.
 ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺯﻤﻲ : ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ )ﺕ ٦١٧ﻩ(  ،ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺭ  ،ﺘﺤـ .ﺩ.
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ـ
ﻟﺒﻨﺎﻥ  ،ﻁ١٩٩٠ ، ١ﻡ .
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????????? ???????? ??? ???????????? ?????? ????:

 

 ﺍﻟﺨﻔﺎﺠﻲ : ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ )ﺕ ١٠٦٩ﻩ(  ،ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ
ﻭﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ  :ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ـ
ﻟﺒﻨﺎﻥ .
 ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ : ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺭﻓﺔ )ﺕ ١٢٣٠ﻫـ(  .ﺤﺎﺸﻴﺔ
ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﻠﺒﻴﺏ  :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ، ٢
١٤٢٦ﻫـ ـ ٢٠٠٥ﻡ
 ﺍﻟﺩﻤﺎﻤﻴﻨﻲ : ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ )ﺕ٨٢٨ﻩ(  ،ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺩﻤﺎﻤﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ
ﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﻠﺒﻴﺏ  :ﺼﺤﺤﻪ ﻭﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺯﻭ ﻋﻨﺎﻴﺔ  ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ـ ﻟﺒﻨﺎﻥ  ،ﻁ١٤٢٨ ، ١ﻩ ـ ٢٠٠٧ﻡ  .ﻭﺍﻟﻌﻴﻭﻥ
ﺍﻟﻔﺎﺨﺭﺓ ﺍﻟﻐﺎﻤﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺨﻔﺎﻴﺎ ﺍﻟﺭﺍﻤﺯﺓ  :ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭﻴﺔ  ،ﺒﻭﻻﻕ –
ﻤﺼﺭ .

 ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ : ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ  ،ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
 :ﻗﺩﻡ ﻟﻪ ﻭﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁﺎ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،
ﺒﻴﺭﻭﺕ ـ ﻟﺒﻨﺎﻥ  ،ﻁ٢٠٠٧ ، ١ﻡ .
 ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ : ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ )ﺕ ٥٣٨ﻫـ(  ،ﺍﻟﻜﹼﺸﺎﻑ ﻋﻥ
ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻏﻭﺍﻤﺽ ﺍﻟﺘﹼﻨﺯﻴل ﻭﻋﻴﻭﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻴل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﹼﺄﻭﻴل  :ﻀﺒﻁ
ﻭﺘﻭﺜﻴﻕ ﺃﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺩﺍﻨﻲ ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻴﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ـ

ﻟﺒﻨﺎﻥ ١٤٢٩ ،ﻫـ ـ ٢٠٠٨ﻡ .

 ﺍﻟﺴﺒﻴﻌﻲ : ﻤﻬﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ  ،ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ  ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎ ـ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ  ،ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ١٤٢٨ ،ﻩ-
١٤٢٩ﻩ .
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 ﺍﻟﺴﺭﺍﺝ  :ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ  ،ﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺁﻻﺕ ﺍﻷﺩﺏ  :ﻋﻨﻲ
ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻪ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺸﻤﺴﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ  ،ﺩﻤﺸﻕ – ﺴﻭﺭﻴﺎ  ،ﻁ، ١
١٤٠٣ﻩ – ١٩٨٣ﻡ .
 ﺍﻟﺴﻔﺎﻗﺴﻲ : ﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ )ﺕ٧٤٢ﻩ(  ،ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻓﻲ
ﺇﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ  :ﺘﺤـ .ﺃ.ﺩ .ﺤﺎﺘﻡ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ
ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ  ،ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ  ،ﻁ١٤٣٠ ، ١ﻩ .
 ﺍﻟﺴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ : ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ )ﺕ ٧٥٦ﻫـ(  ،ﺍﻟﺩﺭ

ﺍﻟﻤﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻤﻜﻨﻭﻥ  :ﺘﺤـ .ﺩ .ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﺭﺍﻁ ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ  ،ﺩﻤﺸﻕ  ،ﻁ١٤١٥ ،١ﻫـ ـ ١٩٩٤ﻡ .

 ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ  :ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻗﻨﺒﺭ )ﺕ ١٨٠ﻫـ( ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  :ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ
ﺍﻷﻤﻴﺭﻴﺔ  ،ﺒﻭﻻﻕ ـ ﻤﺼﺭ ١٣١٦ ،ﻫـ .
 ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺨﻀﻴﺭﻱ )ﺕ ٩١١ﻫـ( ،
ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  :ﺘﺤـ  .ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻔﻀل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ـ ﻤﺼﺭ١٩٦٧ ،ﻡ  ،ﻭﺍﻷﺸﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﹼﻅﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭ  :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 ،ﺒﻴﺭﻭﻥ – ﻟﺒﻨﺎﻥ  .ﻭﻫﻤﻊ ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﻊ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺠﻭﺍﻤﻊ  :ﺘﺤـ.ﺃ
.ﺩ .ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل ﻤﻜﺭﻡ ﺴﺎﻟﻡ  ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٤١٣ ،ﻫـ ـ
١٩٩٢ﻡ .

 ﺍﻟﺸﹼﺎﻁﺒﻲ : ﺃﺒﻭ ﺇﺴﺤﺎﻕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻤﻭﺴﻰ )ﺕ ٧٩٠ﻫـ(  ،ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ
ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ  :ﺘﺤـ  .ﺩ .ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ
ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ  ،ﻤﺭﻜﺯ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ـ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ  ،ﻤﻜﺔ
ﺍﻟﻤﻜﺭﻤﺔ  ،ﻁ١٤٢٨ ،١ﻫـ ـ ٢٠٠٧ﻡ .
 ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺩل  :ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻋﺎﺩل )ﺕ ﺒﻌﺩ ٨٨٠ﻫـ(  ،ﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﻓﻲ
ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  :ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺠﻤﺎﻋﺔ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ـ ﻟﺒﻨﺎﻥ ،
ﻁ١٤١٩ ، ١ﻫـ ـ ١٩٩٨ﻡ.
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????????? ???????? ??? ???????????? ?????? ????:

 

 ﻋﻀﻴﻤﺔ  :ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ  .ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ  :ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ١٤٢٥ ،ﻫـ ـ ٢٠٠٤ﻡ .
 ﺍﺒﻥ ﻋﻁﻴﺔ  :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻥ ﻏﺎﻟﺏ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ )ﺕ ٥٤٦ﻫـ( ،
ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ  :ﺘﺤـ  .ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ
ﺍﻟﺸﺎﻓﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  -ﻟﺒﻨﺎﻥ  ،ﻁ١٤٢٢ ، ١ﻫـ -
٢٠٠١ﻡ .
 ﺍﻟﻌﻜﺒﺭﻱ : ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ )ﺕ ٦١٦ﻫـ(  ،ﺍﻟﺘﹼﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ

ﺇﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  :ﺘﺤـ  .ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺠﺎﻭﻱ  ،ﻋﻴﺴﻰ ﺃﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ،

ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ .
 ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ : ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻜﻲ ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ )ﺕ ٤٣٧ﻫـ(  ،ﻤﺸﻜل
ﺇﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  :ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩ .ﺤﺎﺘﻡ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ  ،ﺒﻐﺩﺍﺩ ١٣٩٥ ،ﻫـ ـ ١٩٧٥ﻡ .
 ﺍﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ  :ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ )ﺕ ٦٧٢ﻫـ( ،
ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴل  :ﺘﺤـ  .ﺩ .ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ  ،ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺩﻭﻱ ،
ﻫﺠﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ  ،ﻁ١٤١٠ ،١ﻫـ ـ ١٩٩٤ﻡ .
 ﺍﻟﻨﹼﺤﺎﺱ  :ﺃﺒﻭ ﺠﻌﻔﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ )ﺕ ٣٣٨ﻩ(  ،ﺸﺭﺡ ﺃﺒﻴﺎﺕ
ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ  ،ﺘﺤـ  .ﺩ .ﺯﻫﻴﺭ ﻏﺎﺯﻱ ﺯﺍﻫﺩ  ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ  ،ﻁ١٤٠٦ ،١ﻩ
ـ ١٩٨٦ﻡ .

 ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ  :ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ )ﺕ٧٦١ﻫـ( ،
ﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﻠﹼﺒﻴﺏ ﻋﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻷﻋﺎﺭﻴﺏ  :ﺘﺤـ.ﺩ .ﻤﺎﺯﻥ ﻤﺒﺎﺭﻙ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ
 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻁ١٩٧٩ ، ٥ﻡ .
 ﺍﺒﻥ ﻴﻌﻴﺵ  :ﻴﻌﻴﺵ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ )ﺕ ٦٤٣ﻫـ(  ،ﺸﺭﺡ
ﺍﻟﻤﻔﺼل  :ﺘﺤـ  .ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ  ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻘﻴﺔ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ـ ﻤﺼﺭ .
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